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المرأة في الحكايت ...

المرأة في الحكاية الشعبية الفمسطينية
محمد دوابشة
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ممخص
ينيض ىذا البحث بدراسة قضية المرأة في الحكاية الشعبية الفمسطينية ،إذ يتناول صورة المرأة بمختمف مواقعيا ومسؤولياتيا وأدوارىا :األم واألخت والزوجة
والضرة والكنة ،اجتماعياً وروحياً ونفسياً وجنسياً.
كما يتناول البحث الجوانب األسطورية ليذه المرأة اإليجابية منيا والسمبية منطمقا من طريقة توظيفيا في الحكاية الشعبية الفمسطينية ،و اربطا بينيا وبين
العموم االجتماعية والنفسية واألسطورية الحديثة ،محاوال رسم صورة واضحة لممرأة في ىذه الحكايات .وقد اعتمد البحث عمى الميج الوصفي التحميمي
مستفيدا من بعض المناىج األخرى مثل المنيج األسطوري.
الكممات الدالة :الحكاية الشعبية ،المرأة ،صورة المرأة ،االسطورة.
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مدخل
عكست الحكاية قدرة المرأة عمى تجسيد فاعميتيا في الحياة إلى جانب الرجل ،وىذا يؤكد أن صورتيا ال تق أر من
الخصوصيات ،بقدر ضرورة قراءتيا من خالل العموميات؛ ألن ىذه القراءة تعيد إلى األذىان ما أقره اإلنسان منذ بداية الخميقة
عندما تأمل الكون من حولو ،فوجده ينتظم عمى الثنائيات المتعارضة ،فيناك السماء واألرض ،والعالم العموي" عالم األحياء"
والعالم السفمي "عالم األموات"  ،إال أن الكون ال يقوم إال عمى الثنائية المتعارضة التي تحوي مجموعة من األقطاب السالبة
والموجبة.
أدرك اإلنسان القديم ىذه الثنائيات ،عمى أساس التعارض والتالحم في الوقت ذاتو ،فعقد أواصل الترابط بين ثنائية الرجل والمرأة،
وبين الحياة والموت ،فجعل المرأة ىي سر اإلخصاب فيي المسؤولية عن خمود الجنس البشري واستمرار الحياة باإلنجاب بل
وذىب إلى أبعد من ذلك فشاكل بينيا وبين األرض ،وترجم ذلك باألساطير" ،فعشتار األم الكبرى تحمل عنصري الذكورة واألنوثة
معا؛ لتكشف أنيا تحتوي في صميميا عمى بذرة السمب و اإليجاب المذين نشأ عن حركتيما الكون المتولد عن األم الكبرى؛ ألن
كمال األلوىة تجمع الضدين ،فكانت اإللية الواحدة أنثى كونية وكانت في الوقت نفسو تنضوي في داخميا عمى بذرة الذكورة،
التي انفصمت فيما بعد" (خزعل ،1999 ،ص .)25-24
تعرضت الحكايات لممرأة وجعمتيا بؤرة ميمة ،فيي العاشقة التي يتقاتل الفرسان من أجل الفوز بيا ،وىي التي تقاسي بعد وفاة
زوجيا ،وتتحمل مسؤولية أبنائيا ،وىي الحكيمة الصبور ،وىي المحاربة من أجل سالمة أسرتيا ،وىي األم المحبة المعطاء
والطيبة ،وىي اليتيمة ،واألخت والضرة والكنة ،وىي المرأة في تقمبيا وكيدىا وخيانتيا وغيرتيا ،وىي الشريرة والقاسية والخائنة
والماكرة.

الدراسات السابقة
تناول ىذا البحث موضوع المرأة في الحكاية الشعبية ،لكونيا مرك اًز ميما من مراكز الحكاية ،إذ لم يرد بحث مفصل ومستقل،
بل وجد ىذا الموضوع متناث اًر في ثنايا بعض الكتب والمجالت .ككتاب الحكاية الشعبية في المجتمع الفمسطيني ،لعمر عبد الرحمن
الساريسي ،وكتاب المرأة في األدب الشعبي ،لعابد عبيد الزريعي ،وكتاب الحكاية الشعبية الفمسطينية لنمر سرحان .وورد كذلك
في مجمة فصول تحت عنوان وعي الذكورة والمرأة ،ومجمة التراث الشعبي تحت عنوان الحكاية الشعبية دراسة تحميمية.
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صورة المرأة في الحكاية الشعبية
تنوعت صورة المرأة في الحكاية الشعبية الفمسطينية ،تنوعاً خصباً يتناغم ويتسمسل؛ ليعطي الحكاية ثراء جميالً ،إذ شكمت المرأة
ركيزة أساسية في التناسل والمحافظة عمى بقاء األفراد ،والمحركة لألحداث وتأتي صورة األم في مقدمة صور المرأة.
األم
احتمت األم "مساحة واسعة في الحكاية الشعبية وربما يعود ذلك؛ ألنيا مقدمة عمى الزوجة وعمى البنت معاً ،فيي أصل لكمتييما
وألنيا تجمع صفات ثالث ال تتحقق كميا إال فييا فاألم ابنة لرجل وزوجة رجل وأم ألبناء" (الحوفي ،1963 ،ص  .)74لذا نظر
إلى المرأة في الطور األول من تاريخيا" ،أماً" تمتمك قوة اإلنجاب المكتنفة باألسرار ،تمك التي تسكنيا قوة سحرية دينية ،تعود
بعميم الفائدة عمى البشرية ،يومئذ كانت المرأة تحاط بضروب االحترام والتكريم وال سيما إذا أنجبت ذكو اًر (بيتر ،1979 ،ص
.)74
وجد اإلنسان القديم األم رديفاً لألرض الخصبة المثمرة ،فشاكل بينيما كاإلنسان النيولتي الذي شاكل بين األشجار المثمرة ،والمرأة
الحامل ،لذا فال يجوز إشعال النار ،أو إصدار أصواتاً مرتفعة؛ خوفاً من سقوط الثمار قبل نضجيا تماماً كما تجيض الحامل
(ديورانت ،1965 ،ص .)105
جاءت األم في الحكاية الشعبية عمى مستويين :المحبة والشريرة ،لكن من المتعارف عميو أن الصورة الطبيعية لألم في الحياة
الواقعية ،ىي األم المحبة" ،التي تتبادل وطفميا المحبة والمودة ىذا ليس مجرد مممح عاطفي فحسب ،وانما ىو في الحقيقة من
بقايا العصور التي كانت فييا عقيدة األسرة تشكل جزءا أساسيا من الدين" (ديرالين ،1973 ،ص  .)127فاألم وضعتيا النواميس
الكونية والطبيعة في موضع الحارس األمين ،والمربية النشطة الدؤوب ألوالدىا ،حتى إذا ما كبروا ظمت تحرس مصالحيم
وتزودىم بالنصيحة والمساعدة .فيي مشدودة إلى أبنائيا ذكو ار واناثا ،برابط األمومة العضوي األبدي ،لكن ىذه الصورة النمطية
ال تخمو من استثن اءات وحاالت شاذة ،فنجد في ثنايا الحكاية الشعبية بعض الحاالت ،وقفت األم فييا موقف متعارض مع طبيعتيا
في سبيل تحقيق ىواىا وأغراضيا الشخصية.
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اتسمت األم في ىذه الحكايات بإعالء القيم العميا والعالقات األسرية .كما في حكاية "األم الحنون" (سرحان  ،1974ص .)166
إذ تجد األم ألماً وتعباً ،في تربية أبنائيا بعد فقدىا زوجيا ،إال أن أبناءىا يتنكرون ليا ،فتركت البيت ،وتقدر الظروف ليا لقاء
شاب في طريقيا ،اتخذىا أما ،يعيشان معا فيبتسم الحظ ليما ،فتجد األم كن اًز بعد أن قادتيا األقدار إلى كيف ،أعطتو لمشاب
فاشتريا أرضاً كبيرة ،وبنيا عمارة .وتشاء األقدار أن تضيق الحياة عمى أوالدىا ،ويمروا من جانب العمارة باحثين عن عمل،
فتعرفيم األم التي لم تتخل عنيم ،بل عرفت الشاب بيم ،وأوصتو بقسمة الكنز بينيم .ويتكرر الموتيف في حكايتي "لولبة" (كناعنة،
وميوي ،2001 ،ص  )148و"حسن العقبى" (الغول ،1966 ،ص  .)28نجد أحياناً األم ،تخرج عن طبيعتيا ،ففي حكاية
"الشاطر حسن"( كناعنة ،وميوي ،2001 ،ص  )171فضمت األم عشيقيا ،وحاولت التخمص من ابنيا؛ لتتمكن من تحقيق
رغباتيا الجنسية المحرمة.
وفي حكاية " المي اتجوزت ابنيا" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص  )69تتنكر األم لزوجة ابنيا في أثناء غيابة ،مذيقة إياىا أصنافاً
من العذاب ،وما لبثت أن تخمصت منيا؛ لتأخذ مكانيا بعد تناوليا عقا ار سحرياً ،لتبدو شابة ،فعاشر االبن أمو معاشرة األزواج،
فحممت منو وبعد عدة أحداث تنكشف الحقيقة لالبن.
األخوات
تبرز العالقة األخوية في الحكاية بصورتين :إيجابية وسمبية .وىذا ينطبق عمى األخت ،ولكن عمى الرغم من سمبيتيا أحيانا
إال أن جانبيا اإليجابي يطفو عمى السطح ،كما ظير في الكثير من الحكايات ،فتكون العالقة ودية بين األخت واألخ وبالذات
إذا كانت األم متوفاة ،كما في حكاية "بقرة اليتامى" و"الطير األخضر" ( كناعنة ،وميوي ،2001،ص  )99- 92أكثر من عالقة
األخوة الذين ينتمون إلى الجنس نفسو ،أي عالقة األخوات مع األخوات ،التي تنطوي في الغالب عمى عنصر الغيرة.
في حكاية "بميبل الصياح" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص  ،)102نجحت األخت في مساعدة شقيقييا المذين تحوال إلى حجارة،
نتيجة رحمة محفوفة بالمخاطر ،خاضاىا إلحضار طير بميبل الصياح ليا ،حين خاضت األخت رحمة شاقة ولحقت بشقيقييا
عندما ضاق الخاتم في يدىا فعرفت أنيما في مأزق ،ونجحت في إمساك الطير الذي بدوره أخبرىا عن الطريقة التي تعيد بيا
أخوييا إلى طبيعتيما اإلنسية .وقد استخدم الخاتم قديما كوسيمة لمكشف عن أمور ميمة ،فكان يقدم الزوج أو العشيق عند سفره
لممرأة خاتما ،لمتأكد من طيارتيا ،فإذا خانتو ضاق الخاتم عمى إصبعيا بحيث يؤذييا ،واذا لم تخنو لم يؤذىا (الجوىري،1980 ،
ص .)593
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ولعل دافع الحب األخوي ىو األساس األول لمعالقة الودية ،فالدوافع ىي "األسباب التي تدفع شخوص الحكاية لمقيام بأفعال
محددة؛ وىذه الدوافع فضالً عن أنيا تكسب الحكايات نوعاً من التمون الحي ،فإنيا كثير ما تقرب الحكايات إلى واقع الحياة
اليومية"(إبراىيم ،1974 ،ص  )40فكل نوع من الحكايات الشعبية لو دافعو سواء عند القاص أو السامع ،لذا فالدافع وراء القصة
الشعبية ،ىو ذلك الواقع الذي يعيش فيو اإلنسان ويحس بقسوتو"(كناعنة ،وميوي ،2001،ص .)102
أبرز المعتقد الشعبي العالقة األخوية بالود ،بشكل واضح بين األخت وأخييا ،في أسطورة "بنات النعش" ،إذ جسد االعتقاد الشعبي
ىذه السمة ،إذ يقال إن كتمة من النجوم الدقيقة تبمغ سبع نجمات يظيرن معا ،بعد منتصف الميل ،ما ىن إال أخوات ،يحممن
نعش أخيين ،الذي قتل منذ األزل ،وىي تدور باحثة عن قاتمو ،وىي دائمة الطوفان ،إلى أن يرث اهلل األرض ومن عمييا (الباش،
د.ت ،ص .)33
تصادفنا حكايات تظير عالقة غير ودية بين األخوة ،وبخاصة في العالقات بين الجنسين المتشابيين وبالتحديد إذا كانوا غير
أشقاء؛ إذ تظير العالقة السمبية بين األخوات في حكايات "بميبل الصياح" ( كناعنة ،وميوي ،2001،ص  ،)102حيث تقيم
األخوات في بيت واحد حتى يأتي موعد الزواج ،وحددت كل منين مكانتيا في البيت ،فمنين من يكون من أم واحدة وبخاصة
األخت الكبرى والوسطى ،والصغرى في أحيان كثيرة تكون من أم أخرى ،وغالبا ما يكون مصدر الخالف والغيرة بين األخوات
قضية الزواج ،ففي حكاية "بميبل الصياح" تشكل غيرة األختين الكبريين من أختيما الصغرى ،لزواجيا من ابن الممك؛ لالتفاق
مع الداية ،واخفاء أوالدىا عند الوالدة ،فوضعن مكان الولد األول جرواً ،والثاني قطاً ،والثالث حج اًر ،وكن يضعن األطفال في
كل مرة في صندوق خشبي ويرمين بو في النير ،فتربى األطفال الثالثة عند عجوز وزوجتو ،بعد أن عثروا عمييم بجانب النير.
فحكاية "بميبل الصياح" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص  )102تتفق مع كثير من الحكايات الدينية واألسطورية والخرافية التي
تطرقت لطريقة إبعاد الطفل عن والديو ،عن طريق وضعو في صندوق وطرحو في الماء ،وانقاذ إنسان رحيم لو (إبراىيم ،د.ت،
ص .)150
وبدافع الغيرة أيضا بين األخوات كادت األختان ألختيما الصغرى؛ ألنيا أكثر جماال في حكاية "جميز بن يازور شيخ الطيور"
(كناعنة ،وميوي ،2001،ص " )115بنت الطرنج"( ،الغول ،1966 ،ص  )10و"شوقك بوقك" و"لولبة" (كناعنة،
وميوي ،2001،ص  ،)166-148و"الفارس واألميرة لولية" (األشيب ،د.ت ،ص .)41
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زوجة األب

تظير زوجة األب في معظم الحكايات متسمطة ظالمة ،تحاول دائما التخمص من أبناء زوجيا ،وال يوجد مممح إيجابي فييا ،وربما
يكون ىذا انعكاس لممثل الشعبي القائل "زوجة األب سخطو من الرب ال بتحب وال ابتنحب ،كما في حكاية "بقرة اليتامى"( كناعنة،
وميوي ،2001 ،ص  ،)92إذ تمعن زوجة األب في معاممة أبناء زوجيا معاممة سيئة ،فذبحت بقرتيم التي تركتيا والدتيم؛ لتكون
عونا ليم ،بل ويصل األمر إلى أقسى درجاتو في حكاية "الطير األخضر" (كناعنة ،وميوي ،2001 ،ص  )99إذ قامت الزوجة
فذبحت االبن وأكمتو مع والده دون إحساس بشعور األبوة ،وأرجح أن األكل ىنا ذو داللة رمزية ،عمى عدم اىتمام الوالد بأوالده،
وانصياعو التام لمطالب زوجتو وذوبان شخصيتو ،ووقوعو التام تحت سيطرتيا ،فيو الرجل الذي ينساق إلغراءات المرأة الجنسية
أو المعنوية ،وىو بيذا عبارة عن كائن يدور في فمك زوجتو ،بل أداة لتحقيق رغباتيا؛ ولكن تشاء األقدار بعد قيام األخت بدفن
عظام أخييا ،أن تتحول إلى طير أخضر ،تحول بدوره إلى صورة األخ اإلنسية.
وفي حكاية "بيظ فقاقيس" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص  )208تكيد زوجة األب البنة زوجيا ،بأن أقنعت والدىا بأنيا زانية،
بعد أن أطعمت ابنة زوجيا بيضا ،يجعل من يأكمو يحمل دون زواج ،وبسبب ذلك تمح زوجة األب عمى زوجيا طرد الفتاة من
البيت ،وبعد أحداث كثيرة ،تعود الفتاة المظمومة محممة بالذىب إلى البيت .ويتكرر الموتيف نفسو في حكاية "الغالية والبالية"
(كناعنة ،وميوي ،2001،ص  )71و"دبة المطبخ"" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص .)214
وفي حكايتي "نص انصيص" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص  )88و"منشل الذىب" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص  )76يظير
الوجو الظالم لزوجة األب بطريقة غير مباشرة ،إذ يتعرض ابن القديمة إلى معاممة سيئة من أسرتو ،عمى الرغم من كونو أكثر
فروسية ،وذكاء ،من أبناء الجديدة ولكن ليس إال لكونو ابن القديمة المكروىة يعامل معاممة سيئة.
الضرائر
إن صورة الضرائر في أغمب الحكايات الشعبية ،صورة قائمة عمى الصراع واالستحواذ عمى الزوج ،وكذلك الكراىية ،وناد ار ما
نجد العالقة بينيما عالقة طيبة وعالقة ود واحترام ومحبة ،ويظير الصراع بين الزوجتين وغالبا ما يكون االضطياد من الزوجة
الجديدة التي تكون محبوبة أكثر من قبل الزوج ،وىذا يظير جميا في حكاية "منشل الذىب" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص ،)76
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وفي حكاية "نص انصيص" (سرحان ،1974 ،ص  ،)157يكون االبن من الزوجة المكروىة ،الذي ولد عمى ىيئو نصف إنسان،
فيميز الوالد بينو وبين أخويو ،وعمى الرغم من ذلك فقد استطاع التغمب عمى أخويو.
في الحكايتين السابقتين نالحظ دور زوجة األب غير المباشر ،مع وجود ظاىرة الضرائر ،يخضع الرجل لسيطرة الزوجة الثانية
"زوجة األب" خضوعا كبي ار ويمتثل ألوامرىا ،بل وتذوب شخصيتو أمام رغباتيا ،ليصبح ظال ليا ،ويبمغ من سيطرتيا عميو تنفيذ
جميع مطالبيا ،عمى حساب زوجتو القديمة وأوالدىا .ويتكرر الموتيف في حكاية "الغالية والبالية" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص
 )71و"دبة المطبخ" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص .)214
الحماة والكنة
نسمط الضوء عمى دور الحماة والكنة في العالقة الزوجية ويتضح في الحكايات أن العالقة الزوجية من أىم العالقات التي عالجتيا
الحكاية ،فيي تشكل القاعدة األساسية لحبكة الكثير منيا ،إذ يشكل الزواج نقمة نوعية لألم "الحماة" ،و"لمفتاة "الكنة" ،فيما بذلك
يدخالن عالقة جديدة ،ومن ىنا يفرض عمى الرجل واجبات عائمية لعائمتين األسرة األم ،واألسرة الصغيرة "الجديدة" ،فيبدأ الصراع
بين القطبين المتناحرين ،الحماة والكنة.
يعتبر العداء بين األم والزوجة ،أو بعبارة أخرى بين الحماة والكنة أمر مفروغ منو ،فيذه الظاىرة موجودة في مجتمعنا ،وفي
المجتمعات األخرى منذ أقدم العصور ،ويمكن إعادة ىذا العداء ،لغريزة األمومة التي تبين مدى تعمق األم بابنيا ،وتفانييا في
حبو ،واعتقادىا أن الزوجة ستحل مكانيا ،فتشدد قبضتيا عميو لالحتفاظ بو ممكا ليا ،ىذا من جانب األم ،أما الزوجة فيي بحاجة
إلى الرجل ليرعاىا .ولما كان االبن يميل عاطفيا إلى الزوجة ،والى االستقرار ،فإن العداء يستفحل بينيما ،بل وكثي ار من العالقات
الزوجية تبوء بالفشل بسبب تدخل الحماة (الشبيب ،1981 ،ص .)76-75
تشعر الحماة  -نفسياً عروس ابنيا ستسرقو منيا وتشاركيا في حبو  ،لذا فإن أكثر الخالفات والنزاعات العائمية تكون بين الحماة
وكنتيا(الباش ،د.ت ،ص  ،)122إذا يكون في الغالب التحكم لمحماة التي تمعن في تعذيب زوجة االبن بشتى الوسائل ،وىذا
يظير بوضح في حكاية "صحيح ال تكسري" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص  ،)174عاكسة جبروت الحماة عمى كنتيا ،حتى
في القوت اليومي ،فما أن تضع األكل حتى تقول الحماة" :شبعنا وشبعت كنتنا وظل الطبيخ مال بتنا" فتكف الكنة عن األكل،
وتترك الطعام وىي لم تشبع بعد ،وقفت الزوجة المسكينة حائرة ،لتيتدي لمشكوى لجارتيا ،التي أرشدتيا إلى الحل .ويتكرر الموتيف
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ذاتو في حكايات "المي اتجوزت ابنيا" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص  )69و"تفاحة الحبل" (األشيب ،د.ت ،ص  )101وبنت
التاجر"(كناعنة ،وميوي ،2001،ص .)230

صفات المرأة في الحكاية الشعبية
الجمال
نالحظ سمة الجمال صفة راسخة يصعب إزالتيا عن وجو المرأة في الحكاية الشعبية ،إذ رتبت المعادلة في الذىن الشعبي عمى
أساس أن الجمال والجسد من أىم الصفات التي تسند ليا .والسؤال الذي يطرح نفسو ىنا ،لماذا يعد الجمال ،والجسد من أىم
المالمح المختصة بالمرأة أكثر من الرجل؟ "إن المجتمع الذكوري يرى المرأة قبل أن يراىا ،يبمورىا وعيو الذكور التقميدي ،الذي
يعمل عمى إمحاء الوجو والجسد والروح ،بل يحيل المرأة إلى مجرد رمز ،وىذا يفسر أن المرأة تظل غائبة في وجودىا الفعمي،
فتحضر أوصافيا الجسدية في الوعي الذكوري ،ولعل ذلك يعود إلى أسباب عدة منيا االجتماعية واألسطورية ،حيث يرى الرجل
"اإللو" روحا ،بينما ترى المرأة "الشيطان" جسدا وىذا يبرز الروح المقدسة بأفعاليا أي "الرجل" ،بينما يبرز الجسد اآلثم "المرأة"
(المناصرة ،2005 ،ص .)183
فعالم المرأة عالم أنثوي بكل ما تحممو ىذه الكممة من خصب وأمومة وجمال وسحر ،فقد وصفت الحكايات الشعبية المرأة بمجموعة
من الصفات الجمالية ،فيي بجماليا وفتنتيا امتمكت قموب األغنياء والمموك ،كما في حكاية "تفاحة الحمل" و"العروس الفقيرة"
(األشيب ،د.ت ،ص  )109 -101ونجد الشيء ذاتو في حكاية "عناد" و"السمكة العجيبة" و"بنت القندرجي" (الغول،1966 ،
ص  )178 ،164 ،22وكذلك في حكاية "المي اتجوزت ابنيا" و"جميز بن يازور شيخ الطيور" و"جبينة" و"حب الرمان"
(كناعنة ،وميوي ،2001،ص )236 ،119 ،115 ،69في ىذه الحكايات تتميز المرأة بجماليا "مثل القمر"  -عمى حد التعبير
الشعبي  -إذ ارتبطت بالقمر الذي أضفى عمييا نوعا من التقديس؛ ألنو يعد من المعبودات المعروفة قديما ،فالمرأة المثال تكون
بإشراقيا وجماليا الوضاء (اشتية ،2010 ،ص .)153
حازت األنثى عمى النصيب األوفر من عناصر الجمال ،وبخاصة جمال الوجو ،فيذا ابن الممك في حكاية "شوقك بوقك" (كناعنة،
ميوي ،2001،ص  ،)166رفض الزواج من أي فتاة إال التي تمتمك وجيا أبيض كالثمج ،وجبينة عمى سبيل المثال فتاة جميمة
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وجييا أبيض مثل بياض الجبن ،ولعل الحديث عن جمال المرأة يجسد الوعي الذكوري ،الذي يحاول التعرف عمى اإليقاع األنثوي
في المجتمعات البشرية ،عن طريق إيقاع الجسد؛ ألن ىذا الجسد وما يصدر عنو من أفعال ،وأقوال تجعل الذكر في حالة تحفز
لمحفاظ عميو ،وذلك بسبب خوفو منو ،وعميو في الوقت ذاتو (المناصرة ،2005 ،ص .)184
وفي أحيان أخرى يعرض السمطان عمى امرأة معينة الزواج دون أن يعرف عنيا شيئا ،سوى أنيا جميمة ،كما في حكاية "حب
رمان" حيث كانت الفتاة جميمة" ،زي القمر" ،من الجدير ذكره أن صفة الجمال تنسحب عمى جميع اإلناث ،وكأن الحكاية تريد
إخبارنا أن الجمال صفة ثابتة في تمك المرأة المعبودة المقدسة.
الشجاعة
ال تقتصر الشجاعة عمى جنس دون اآلخر ،عمى الرغم من مالصقتيا لمطبيعة الذكورية ،فكيف نفسر ذىاب البطالت وحيدات؟
وسيرىن في رحمة مميئة بالمشاق ،بعيدا عن األىل؟ أال يعد ىذا ضربا من الشجاعة؟ نعم فالمرأة مستعدة لقطع المسافات ،ومواجية
األخطار والقوى الغيبية.
ففي حكاية "شمعة مفرقة السبعة" (الغول ،1966 ،ص  )136عمى الرغم من كون مولدىا السبب الرئيس في مغادرة األخوة السبعة
البيت ،عندما عمموا خطأ أن األم أنجبت ذك اًر ،إال أنيا بعدما كبرت ،اختارت اجتياز رحمة صعبة ،بمفردىا حتى تعيد إخوتيا
إلى البيت ،وىذا ما كان بعد وصوليا إلييم ،بل وحافظت عمييم بعد تحوليم إلى ثيران عمى يد الغولة ،وكانت سببا في إرجاعيم
إلى طبيعتيم األصمية ،والتئام الشمل ،بعد رحمة محفوفة بالمخاطر .ويتكرر الموتيف ذاتو في حكايات "قمرة وزوجة األب"
و"ريحانة" (األشيب ،د.ت ،ص )82 ،47و"فرط الرمان" و"جبينة" (األشيب ،1983 ،ص )276 ،271تجسد ىذه البطالت
نوعاً من الشجاعة.
الحب
يعد الحب في طميعة الصفات التي تتصف بيا المرأة؛ فيو يمثل قيمة أساسية من قيم البشرية؛ ألنو تجربو وجودية عميقة ،تنتزع
اإلنسان من وحدتو القاسية الباردة ،لتقدم لو ح اررة الحياة المشتركة الدافئة ،والحب تجربو إنسانيو معقده ،إذ يعد أىم حدث يمر
في حياه اإلنسان؛ لمساسو بصميم شخصيتو وجوىره ووجوده ،فيجعمو يشعر وكأنو ولد من جديد .و"يرى عمماء التحميل النفسي
أن غريزة الحب ىي من بين الرغبات المكبوتة لدى الرجال والنساء" (حسونة ،2003 ،ص .)54
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واذا كانت الحياة عامرة بالحب ،فال بد أن يترك بصماتو الواضحة عمى األدب مرآة الواقع ،فالحكاية الشعبية نوع من أنواع األدب،
تزخر بوقائع الحب والعشق ،وحكايات غرامية تختمج بالعواطف .فميس ىناك بطل من أبطال الحكايات الشعبية ،إال وتقف وراء
بطولتو امرأة ،بطريقة أو بأخرى ،إما لتحقق وجود الحب ذي الطابع الشريف ،واما لتعادي وتدمر قيمو متمثال بالحب الشاذ .فمممرأة
في الحكاية دور أساسي ،فيي الفتاة العاشقة ،التي تضحي ليستمر حبيا ،وىذا ما نمحظو في كثير من الحكايات منيا حكاية
"جميز بن يازور شيخ الطيور" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص .)115
تحدثت الثقافة الشعبية عن الحب ،وأمسكت بأطرافو المختمفة ،ومست بطريقة ذكية الجوانب والجذور السيكولوجية لو ،التي تكمن
في ال شعور اإلنسان ،وتبرز العديد من الحكايات الشعبية قضية الحب ،ومن المالحظ أنيا تعمل عمى تعتيم مشاعر المرأة ،عمى
الرغم من أن الدور الذي تمثمو ،ولكن الحكاية تعتم ىذا الجانب ،في مقابل اإلضاءة عمى دور الرجل ،عاكسة حبو الجنوني الذي
ال يتورع عن البروز بشكل جمي ،فيو حب بطولي (الزريعي ،1989 ،ص.)65-63
عمى الرغم من توفير كل أسباب البطولة لممرأة ،إال أن الرجل ىو فعل الحسم ،ونالحظ ذلك في حكاية "الساحر" (الغول،1966 ،
ص )128فبدران ذلك الشاب الذي أحب ابنة السمطان من النظرة األولى ،عند نزوليا إلى سوق المدينة ،بير وأغمي عميو،
لجماليا الجذاب ،فساعده منصور-وىو رفيق والده -وكان منصور في الحقيقة ساحرا ،بزواجو من األميرة.
في المقابل قد تحب المرأة من جانبيا ،إال أنيا تواجو الفشل حتما؛ ألنيا تمثل دور التابع لو ،ىذا التفسير يؤكد بعض التوازن
في النظرة المزدوجة لممرأة في الحياة (المناصرة ،2005 ،ص  )184بينما يكون نجاحيا متعمقا بموافقة الرجل ،أي أن نجاح
حبيا يكون مرىونا باستجابة الرجل ليا ،كما في حكاية "شوقك بوقك" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص  )166فعمى الرغم من حب
بنات عم ابن الممك لو ،إال أنو لم يبادلين إياه ،وانتيى ىذا الحب الذي ولد ميتا -ألنو من جانب المرأة -بالفشل ،حيث تزوج
الممك من فتاة أخرى ،في حين إذا أحب الرجل تكمل حبو بالنجاح ،ولو أحب ابنة السمطان.
يقوم الحب عمى عاطفة تعتمد عمى عممية اختيار وجداني معقد ال دخل لمعقل فييا؛ لذا فإنو ال يخضع ألي نوع من التعقل .ففي
حكاية "الشاطر محمد" و"لولية " (كناعنة ،وميوي ،2001،ص )148 ،171و"الفارس واألميرة لولية" (األشيب ،ص )39وبنات
الطرنج" (الغول ،1966،ص ،)10يختار المحب الطريق الصعب المميء بالمخاطر ،من أجل فتاة أحبيا ،عمى الرغم من أنو
لم يرىا ،بل سمع عنيا ،وأحس أنيا ستكون زوجتو في المستقبل.
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تمتمئ الحكايات الشعبية بأحداث الحب؛ ليطفو عمى السطح التكامل اإلنساني بين الرجل والمرأة -بغض النظر عمن يمتمك
الريادة ،والحزم لنجاح ىذه العالقة – فيصبح الحب بيذا خيطا أساسيا ،يمسك بكل األحداث ،بل ويمثل الرابط الحقيقي وراء الدوافع
الكامنة ،والمحركة لألحداث ،ليسبغ الحكاية بخصوصية فنية ،ويعمل في الوقت ذاتو عمى إبراز فمسفة الحياة ،والوجود الممتزج
بمعاني الحب ،وعمى الرغم من المفيوم األحادي لمحب ،إال أنو يتفرع إلى أنواع متعددة منيا:
 -1الحب العذري
فيو محدود اإلطار ،ثابت النظرة واالتجاه ،وقد لونو واقع المجتمع الذي يعيشو الراوي ،إضافة إلى واقعو النفسي ،ومزاجو الجمالي،
والحياتي معا ،فيذا "الشاطر حسن" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص  )171مثال عمى الحب الصادق العذري ،الذي تدخمت في
ىذه العالقة ألوان الحياة واتجاىاتيا المختمفة ،التي حدد طبيعتيا ومسار أحداثيا ،فيي تعكس لنا حبا ممزوجا بمشاركة الطرفين
المحبين من آمال واآلم وعذابات ،وىناك شبو بين ما حدث في حكايات الحب العذري ،وما حل بأسطورة "إنانا ودموزي" التي
كان ليا صدى واسع في العالم القديم ،بل كانت نواة الحب والجمال ،فقد مزجت ىذه األسطورة ،كما الحكاية السابقة ،بين الفرح
والحزن.
 -2الحب الشاذ "المحرم"
يجب عمينا أن نستبعد االعتقاد أن المرأة دائماً ىي إنسان صالح أخالقياً ،وليس ذلك ألن األحكام األخالقية غير مشروعة في
التاريخ ،ولكن ألن األشرار -رضينا أم أبينا-صنعوا شط ار من التاريخ (ىوك ،1959 ،ص.)154
قد نجد المرأة في بعض الحكايات الشعبية غير سوية ،ترضخ لرغباتيا الشاذة وباألخص الحب المحرم" ،فالرغبة واالشتياء
بمفيوميا السيكولوجي حالة فطرية نشطة ،والالمنطقية تبعث عمى القمق والتوتر النفسي ما دامت عطشى ،وال تعترف بأي عائق
خمقي ،أو اجتماعي في سبيل االرتواء" (الناصري ،1970 ،ص .)41وىي بدورىا أفرزت اإلنسان الشاذ ،ويظل الكبت ليذه
الغريزة والرغبات غير الشعورية ذا أثر كبير في األفكار (زكي ،1979 ،ص .)126-125
في حكاية "الشاطر حسن" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص )171تتجمى صور متناقضة لمحب ،إذ يقوم توازن بين نوعين من
الحب ،أحدىما محرم واآلخر شريف ،فاألم أقامت عالقة غير شرعية مع عشيقيا المارد األسود ،وخافت أن يكتشف ابنيا أمرىا،
وترى أنو يقف حائال في طريق سعادتيا ،فتحاول بمساعدة عشيقيا القضاء عميو ،بداية بطمبيا منو إحضار الرمان ،ثم البطيخ،
مجلت الجامعت العربيت األمريكيت للبحوث ،مجلد ( ،)1العدد (76 )1
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ثم ماء الحياة ،وكل ىذه المحاوالت كانت تنتيي بالفشل ،ليعود االبن ثانية مكمال بالنجاح ،وفي أثناء رحمتو األخيرة ،يحب ابنة
الممك حبا صادقا ،فيتعاونان معا وتساعده بوسائميا السحرية ،لمنجاة من كيد أمو ،وفي نياية الصراع تأخذ األم وعشيقيا جزاءىما
وىو الموت ،وتصفو الحياة لمحب الشرعي الصادق بين الشاطر حسن وابنة السمطان.
أ-عقدة أوديب
يصور فرويد فكرة االتصال الجنسي المحرم ،بأنو أقرب األفكار إلى طبيعة اإلنسان ،ولكن الشرائع واألخالق لم تكن إال لتحرم
ىذه المذة (عياد ،د.ت ،ص )40يمعب الجنس في الحكايات دو ار ميما "فما من غريزة القت منذ الطفولة مثل ما القت الغريزة
الجنسية ،وما من غريزة خمفت وراءىا رغبات عمى ىذا المدار من الكثرة والقوة تعمل اليوم عمى إحداث األحالم في النوم"
(الناصري ،1970 ،ص  )45ومن ىذه الغرائز حب الرجل ألمو حبا جنسيا ،وىو ما عرف بعقدة "أوديب" حيث تبدأ ىذه العقدة
منذ الطف ولة وبالتالي تبدأ مرحمة "الميبيدو" األمومي وتستمر عممية التغذية بالثدي ،ثم تنتقل إلى مراحل البموغ والرجولة
(فيصل ،1991،ص .)66
أظيرت الحكايات الشعبية عقدة أوديب ،مستخدمة عنصر اإلسقاط كوسيمة إلظيار ىذه العالقة ،فالصورة التي تطرحيا الحكاية
ذات معنيين ،شأنيا شأن إي أدب آخر ،أحد المعنيين ظاىر واآلخر خفي ،وتكمن أىمية المعاني الكامنة خمف الظاىر بقيمتيا
الفنية الكبيرة ،إذ إنيا تبرز الالشعور الفردي والجمعي؛ ألن ىناك صو اًر كثيرة اعتمدت في بمورتيا وتشكيميا عمى مخزون
الالشعوري لمفرد (صالح ،1999،ص .)133-132
وىذا ما نالحظو في بعض الحكايات مثل "المي اتجوزت ابنيا" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص  ،)69وتفاحة الحبل" (األشيب،
ص )101و"تفيفيحة" (بيية ،)2011 ،التي تبرز صورة األم التي تحب ابنيا ،وتسعى لمعيش معو حياة الزوج مع زوجتو ،وىنا
يظير الصراع بين األمومة واألنوثة ،فاألمومة قمة العاطفة والروحانية ،أما األنوثة فتمثل ،الجسد والرغبة الجنسية .وعندىا تكون
الغمبة لمجانب األنثوي (بدرانو ،2002 ،ص .)13
ففي الحكايات السابقة نالحظ الشيء ذاتو ،من حيث تصويرىا عقدة أوديب ،فكانت عامال ميما في إخفاق الحياة الزوجية ،وال
يمكن استقامة حياة الرجل ،إال إذا تخمص من ىذه العقدة .كما حدث تماما في أسطورة "لوىنجرين" األلمانية التي تتحدث عن
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تخميص االبن ألمو من جبروت والده ،إال أن الزواج باألم التي حررىا يتم عندما يقوم بعممية تخميص ثانية بامرأة غريبة إال أنيا
كانت بنظره األم التي خمصيا (زكي ،1979 ،ص.)114
ب-عقدة إلكت ار
ال شك أن المرأة الشرقية-وما تخضع لو من وضع اجتماعي محافظ-مجبرة عمى كبت الكثير من رغباتيا ،والحرص الدائم عمى
عدم البوح بيا بشكل صريح ،بينما تحفل نفسيا بالرغبات غير المحققة ،فال عجب إذن أن يصور خياليا ما فشمت في تحقيقو
من نوازع نفسيا.
أظيرت الحكايات الشعبية عقدة إلكترا ،مستخدمة عنصر اإلسقاط كوسيمة ،يظير ىذا الصراع في حكاية "أبو المبابيد" (كناعنة،
وميوي ،2001،ص  ،)121إذ كان ألحد المموك فتاة جميمة ،وحيدة كان يحبيا حبا جما ،وبعد وفاة زوجتو ،رغب األب في
الزواج ،لكنو لم ير أفضل من ابنتو ،بعد أن رأى أن الفتاة كبرت وازدادت جماال ،أيقن أن طريق االنفصال عنو الح في األفق،
وذلك بزواجيا وانتقاليا إلى رجل آخر ،وىذا ما كان يرفضو ،لم يسمح ليا بيذا االنفصال رغبة منو في االحتفاظ بيا لنفسو ،إال
أن الفتاة جابيت ىذه العالقة بالرفض؛ إليمانيا بضرورة االنفصال ،وتحقيق ذاتيا بانتياجيا الطريق الصحيح ،فاتخذت من اليرب
والتخفي بثياب رجل وسيمة .ولعل في الدور الذي تقمصتو الفتاة ،في ارتداء مالبس رجل ،لمحيمولة دون وقوعيا في الخطيئة،
التي كان األب يجبرىا عمييا ،يمكننا أن نرد ىذا إلى ما يعرف بتحول الجنس ،وىو ما يطمق عميو "( "Speciesالجوىري،
 ،1980ص .)557
نجد مثل ىذا التحول في الحكايات الشعبية ،ولكن ليس بمعناه الواسع ،بل تحول بسبب استعارة مالبس الجنس اآلخر ،وىذا
السموك ينطوي عمى رغبة الفرد في إخفاء شيء ما؛ لتسييل تحقيق الغاية ،وقد كانت تستخدم ىذه الوسيمة قديما لخداع األرواح
الشريرة ،لميروب من أذاىا (الجوىري ،1980 ،ص .)558
-3الحب بين إنسي وجني
وجدت من الموتيفات المتكررة في الحكايات الشعبية ،ظيور عنصر الحب بشكل واضح ،لكن أحيانا نراه غريبا ال يخضع لقوانين
الحياة الواقعية ،وذلك حين تعقد أواصره بين إنسي وجنية أو بين جني وانسية .عاشت حكايات العشق بين اإلنس والجان ،في
األدب العربي قبل السير ،وفي األدب الغربي قبل المالحم (الجوىري ،1980 ،ص .)49
مجلت الجامعت العربيت األمريكيت للبحوث ،مجلد ( ،)1العدد (78 )1
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ولكن السؤال الذي يثار في ىذا المقام ،ما ىدف الراوي من عقد أواصر المحبة بين أشخاص من عالمين مختمفين ،ىل لتأكيد
الحمم الذي يكمن في الالشعور الجمعي ،والتأكيد عمى تحرر الحكاية الشعبية من قيود الزمان والمكان ،أم ىناك أسباب أخرى؟
لعل ىذا النوع من الحب ،أقرب شبيا من زواج اآللية والناس في األساطير اإلغريقية ،أو لعمو وسيمة لتفسير سر الجمال الفائق
الذي تتمتع بو بعض النسوة ،وذلك بإعادتو إلى مخموق ميجن من العالمين ،عالم السماء وعالم األرض (خورشيد ،1988 ،ص
.)43
إن الحب بين اإلنس والجن ،أو القوى الغيبية ،موتيفة معروفة في الحكايات الشعبية ،وكذلك زيارة عالم الجان ،الذي غالبا ما
يكون في أعماق البحر ،أو في غياىب األرض ،حيث يصادف البطل عالما يعج باألسواق مثل عالم اإلنس ،ويقوم بسمسمة من
المغامرات ،وحين يعود البطل من رحمتو يحس أنو لم يمض وقت طويل ،وىو في حقيقة األمر أمضي زمنا طويال ،وىذا يشير
إلى التالشي المعجز لمزمان والمكان أيضا .وقد عمق كراب عمى ىذا التالشي فقال" :وال تستطيع نظرية من نظريات رواسب
الماضي ،أو من نظريات عودتيا إلى الحياة ،أن تفسر لنا ىذه اإلشارة القصصية ،ونعني بيا اإلشارة إلى التالشي المعجز ،لكل
إحساس بالزمان" (كراب ،1967 ،ص .)46ويخالف كراب الباحثين الذين يعزون ىذه الظاىرة إلى األحالم ،حيث يقول" :من
العبث أن نعزوا ىذا التصور لألحالم ،فما من حمم ،يؤدي إليو" (كراب ،1967 ،ص .)46
وربما يعود السبب ،إلى شوق اإلنسان الدائم القتحام المجيول الذي يسيطر عميو ،وسواء أكان األمر لألساطير ،أم لتفسير سر
الجمال الفائق الذي تتمتع بو بعض النسوة ،أو يرد إلى تالشي حدود الزمان والمكان ،أو الحمم ،أو اإلحساس بالخوف عمى ذىاب
الدنيا ،أو محاولة اقتحام المجيول ،فإن البعد اإلنساني الذي يسعى لقير المجيول ،وتطويعو في خدمة اإلنسان ليتساوى مع
أصحاب القدرات الخارقة الذين يعيشون معو وال يراىم .فعنصر الحب بين اإلنسي والجنية أو بين الجني واإلنسية يحقق ىذه
المساواة بين عالمين ،بل ويرسخ مفيوم من أن الجان يتخذون إخوة وعشاقا ليم من عالم اإلنس (سرحان ،1974 ،ص .)72
ففي حكاية "الجني والراعي" (األشيب ،1983 ،ص  )256تقيم األخت عالقة حب مع جني ،تمك الفتاة التي تعيش وحيدة معظم
الوقت ،وبخاصة بعد ذىاب أخييا إلى المرعى ،فإذا بالحبيب ىو الجني.
وقد يكون الحب أحادي الجانب ،فيختطف الغول فتاة جميمة ،ويستقر بيا في مكان بعيد عن األىل ،كما في حكاية "الشاب
الشجاع" (كناعنة ،وميوي ،2001 ،ص ، )139أو تقوم جنية باختطاف شاب أحبتو من عالم اإلنس ،كما في حكايتي "نعيس"
و"غزالة"(كناعنة ،وميوي ،2001 ،ص )141 ،220ومن الجدير ذكره ،أن ىذا الحب قد نسبو العرب إلى قبائل سابقة ،فقالوا
مجلت الجامعت العربيت األمريكيت للبحوث ،مجلد ( ،)1العدد (79 )1
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أنيم ينحدرون من أميات جنيات ،مثل قبائل جرىم ،وبمقيس ممكة سبأ يقال إن أميا جنية (عبد الحكيم ،1978 ،ص .)131
وذكر الجاحظ أن رجال تزوج من سعالة ،وأنيا كانت عنده فترة من الزمن ،وأنجبت منو ،وبقيت عنده حتى رأت ذات ليمة ،برقا
من جية بالد السعالي ،فطارت إليو (الجاحظ ،د.ت ،ص .)455
الصبر
حاول اإلنسان قديما أن يتغمب عمى الشدائد ،وما قد ينزل بو من خطوب ،ولذلك كان ال يشكو ،بل يتجرع األلم بصمت ،مستمدا
قوتو من ذاتو ،في األغمب؛ ليتغمب عمى القوى المعادية بالصبر.
يبدو ىذا واضحاً جمياً في حكاية ست اليدب (كما ىي في الدارجة ،وتعني ست األدب) أو "عمبة الصبر" أو "حب الرمان"
(سرحان ،1974 ،ص  .)236فاألم تواجو الفشل في كل ما تقوم بو ،ففي المرحمة األولى واجيت الخوف المميت ،حين ظير
ليا المدرس "الغول" ليسأليا عما رأت ،عندما رأتو يأكل تمميذا ،فأجابتو إجابة لبقة ،وىربت من مدينتيا خوفاً ،وىذه المرحمة انتيت
بنتيجة سمبية بسبب المدرس "الغول" أيضا ،إال أنيا اعتمدت عمى ذاتيا وىربت ،فذىبت إلى مدينة أخرى ومكثت عند تاجر قماش،
ففشمت بفعل الغول وكررت التجربة عند تاجر زيت ،فرافقيا الفشل أيضا ،فخرجت الفتاة مرة أخرى مدفوعة بدافع ذاتي وصبر،
واصرار عمى النجاح ،فحالفيا الحظ ىذه المرة وتزوجت بالسمطان ،إال أن ىذا الحظ السعيد لم يرافقيا طويال ،ويعود سبب الفشل
في ىذه المرة أيضا إلى الغول ،الذي خطف أبناءىا ،الواحد تمو اآلخر ،تاركا آثا ار لمدماء عمى فميا؛ ليوىم الجميع أنيا غولة
تمتيم أبناءىا ،لم تستسمم البطمة بل صبرت ،مما جعل ليا الغمبة أخي اًر في الصراع ،فالصبر جعل قمب األستاذ "الغول" سارق
األوالد يمين ويعطف عمييا ،فأرجع ليا أبناءىا ،وعادت إلى زوجيا ليمتئم الشمل ،وتتحقق السعادة ليا .بل وحققت نجاحا أكثر
من ذلك ،عندما قرر األستاذ "الغول" التكفير عن ذنبو بقولو :إنو لن يعود لألعمال الشريرة التي اعتاد القيام بيا.
كما يظير عنصر الصبر في حكاية "قمرة وزوجة األب" (األشيب ،د.ت ،ص  ،)45وفييا صبرت الفتاة عمى ظمم زوجة والدىا،
التي اتيمتيا بفعل الفاحشة؛ إلبعادىا عن البيت ،ويتكرر الموتيف في حكايات "بقرة اليتامى" و"جميز بن يازور شيخ الطيور"
و"جبينو" (كناعنة ،وميوي ،2001 ،ص  )11 9 ،115 ،92و"تمرة" (الغول ،د.ت ،ص .)54
من المالحظ في الحكاية السابقة ،استخدام البيض في اإلنجاب ،دون الحاجة إلى زوج ،وال غرابة في ذلك؛ ألن البيض يعد من
األمور المرتبطة بالمرأة ،بل من رموزىا الدينية المقدسة ،فجوىر العالقة بينيما-أي المرأة والبيضة -خروج حي منيما؛ ألن
مجلت الجامعت العربيت األمريكيت للبحوث ،مجلد ( ،)1العدد (80 )1
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المؤنث الحقيقي في المغة ،ىو كل ما يمد ويبيض ،أي أن بينيما رباط الحياة والخصب ،فكالىما ينتج حيا ،وكذلك فإن لمبيضة
حضو ار في الحضارات القديمة ،وليا تقدير خاص في التراث السامي" ،فالمرأة" ،و"البيضة" ،و"الشمس" ىي المعبودة المقدسة،
فالبيضة كالشمس يمتزج المون األبيض باألصفر ،وتوصف بشرة المرأة الجميمة ،بالبشرة المائمة إلى االصفرار (السواح،2002 ،
ص .)25
والمرأة ىي سر اإلخصاب ،وىي مانحة الحياة بشكل ما ،كالبيضة التي تجمع في غرقئيا بياض ومح كما الجنين تماما (البطل،
عمي ،1981 ،ص ،)80فالجنين يمكن تشبييو بالمح ،والماء الذي يحيط بو في رحم األم يمكن تشبييو بالبياض ،وفي أساطير
الخمق المصرية تأكيد عمى ما ذكر ،إذ يعتقدون أن بدء الخمق ىو البيضة الخالقة التي نتجت من جراء تمقيح الرياح لتمك البيضة،
إذ انبعثت منيا النفس الخالقة (عبد الحكيم ،1978 ،ص .)45
الكبرياء
يعد الكبرياء من أىم كنوز النفس اإلنسانية ،وبالتحديد الشعبية منيا ،التي تسمو بصاحبيا إلى الغايات السامية العميا ،وتنطوي
ىذه السمة في العزوف عن أعتاب ذوي السمطان .وقد أبرزت الحكاية الشعبية ىذه السمة ،ففي حكاية "ابنة القندرجي" (سرحان،
 ،1974ص  )178التي ترفض الزواج من ابن الممك إالّ إذا وافق عمى تعمم صنعة ما ،تقيو من غدر األيام .وبالفعل يتعمم ابن
الممك حرفة نسج السجاد ،ويتزوج من ابنة القندرجي ،وتمر األيام و يشاء سوء حظو أن يقع في قبضة جزار يذبح اآلدميين ،فتنقذه
الحرفة عندما صنع سجادة كبيرة وجميمة كتب عمييا كتابات غير مفيومة ،وأوصى الجزار ضرورة بيعيا لبيت الممك؛ ألنو سيدفع
لو فييا ثمنا باىظا ،فتقع السجادة في يد زوجتو ،التي قرأت ما كتب عمييا ،ففيمت المغز ،وأرسمت الجند فأنقذوه ،وىكذا أنقذت
الحرفة حياة صاحبيا.
كما نجد الكبرياء الشعبي أيضاً لدى الفتاة الفقيرة في حكاية "عناد" (الغول ،1966 ،ص  )22التي تعمل في النسيج ،وترفض
ابن السمطان كزوج مقابل التخمي عن شرطيا ،ولكنيا وعبر مفارقات عدة تكيل لو الصاع صاعين ،فيتزوجيا أخي اًر وىو ال يعرفيا.
المكر والخداع
وصفت المرأة بالمكر والخداع وقوة الحيمة والدىاء ،ترجمت المرأة ما عرف عنيا من تمك الصفات المأثورة ،في أغمب المجتمعات
بشكل فعمي ،مستخدمة ذلك لموصول إلى ما تريد ،ردا عمى تجاىل المجتمع لدورىا ومكانتيا ،وتظير الكثير من الحكايات الشعبية
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ىذه الصفات ،بشكل أو بآخر مع اختالف الحيمة ،والسيطرة من امرأة إلى أخرى ،فتصادفنا شخصية المرأة المتحكمة بابنيا،
وزوجتو بشكل واضح في حكاية "صحيح ال تكسري" ( سرحان ،1974 ،ص  )174عاكسة جبروت الحماة عمى كنتيا ،تحتار
الكنة واشتكت لجارتيا "شعمة" ،التي أرشدتيا إلى الحل ،وتأديب الحماة والنيل منيا.
تدبر المرأة الجديدة "شعمة" لحماتيا المكائد ،ومن بينيا ،أن شعمة لحقت بالحماة العجوز عند ذىابيا لقطع العسل من بستانيا،
فإذا برجل في زي عسكري في الطريق ،عرضت عميو شعمة أن يعطييا البدلة ،والفرس مقابل ليرة ذىبية لمدة ساعة ،وافق
العسكري ،وأعطاىا البمدة ،لبست شعمة البدلة ،وركبت الفرس ،ووضعت لثاماً عمى وجييا ،ولحقت بحماتيا ،وعندما أدركتيا قالت
ليا" :شو بعمل ىون إنت عجوز؟ قالت العجوز :يا ابني جيت اقطع ىالعسالت قالت ليا :ال ال إنت تكذب عجو از سارقا" (كناعنة،
وميوي ،2011،ص.)176
وأوسعتيا ضربا ،عادت شعمة عمى الفور إلى البيت ،بعد أن أعادت البدلة إلى العسكري وأخبرت ضرتيا المسكينة بما حدث،
وبينت ليا أنيا في حال قدوم الحماة إلى البيت ،ستقوم بحمميا إلى العمية ،وأوصت الضرة بإخبارىا خب ار كاذبا وىو أن والدىا-أي
والد شعمة-قد مات وىي عمى الدرجة األخيرة .وىذا ما كان ،فعندما أخبرت شعمة بالخبر الممفق صرخت وأوقعت الحماة من بين
يدييا ،فتكسرت الحماة ولم تعد قادرة عمى الوقوف والكالم.
عرف الناس بمرض الحماة وأتوا لزيارتيا ،فتشير إلى يدييا ،وجسميا ،ورقبتيا والى شعمة ،فتجيب شعمة قائمة" :شايفين عمتي
قاعدي بتوصي إنو خواتميا إلي ،ال يا عمتي بعد الشر عنك" ،وتابعت القول "وبعدين يا عمتي ،إحنا بيش وأنت بيش ،عمتي
بتوصي بذىبيا ومالبسيا لي" ،لم يفيم أحد ما تقصده الحماة ،التي تريد القول ،إن شعمة ىي سبب ما ىي فيو ،فماتت الحماة
غيضا ،وبيذا نجحت المرأة الجديدة ،في تحقيق آمال المرأة القديمة؛ لتعيش الضرتان في وفاق ،وىذه الحكاية الوحيدة التي
صدفتيا ،أن تعيش الضرتان في حب ووفاق ،وربما أن المثل الشعبي القائل "شو جبرك عمى المر قال المي أمر منو" يترجم سر
ىذا الوفاق.
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الذكاء

من أىم الشيم ،واألسمحة المعنوية التي تتصف بيا األنثى ،صفة الذكاء ،وىو حسن االستفادة من الفرص المتاحة ،وىذا السالح
ظير بوضوح في الحكاية الشعبية الفمسطينية ،إذ إن العقل اإلنساني الذي يمتاز بو ،يكون فاعال في صراعو مع غيره لموصول
إلى اليدف المنشود.
ففي حكاية "بنت الراعي والغول" (األشيب ،1983 ،ص  ،)263واجيت فتاة جميمة ،وحدىا غوالً مخيفاً ،كان يختطف البنات
يعشقين فترة ،ثم يمتيمين ،اغتنم الغول فرصة وجود الفتاة في الحظيرة ،ودخل عمى ىيئة خروف ،ثم ما لبث أن تحول إلى ىيئتو
الطبيعية ،وألقى القبض عمييا ،وأمرىا بغناء أغنية ىي رسالة استنجاد بجارىا ،فقالت:
"يا عم يا نجار يا جارنا يا جار طب الغول بالدار عنيو تبرق تبرق نيابو زرق زرق خايفو منو نار" (األشيب ،1983 ،ص)263
تنبو الجار ،وىب لممساعدة ،فقتل الغول وأنقذ الفتاة ،كل ذلك بسبب ذكائيا الذي أنقذ حياتيا ،وتصادفنا حكاية "ىالثالث بنات
اليتيمات" (األشيب ،د.ت ،ص  )27استطاعت األخت الكبرى ،أن تنجو بذكائيا وأختييا من كيد الممك.
الطاعة
من أىم الصفات التي تبرزىا الحكاية الشعبية الفمسطينية ،صفة الطاعة ،التي تسبغ غالبا عمى المرأة ،فيي في حكاية "أوليا كذب
وآخرىا كذب"" (األشيب ،د.ت ،ص  ،)27تقف إلى جانب زوجيا في وجو الممك الطامع بيا وبجماليا ،فتحقق لزوجيا كل ما
يطمبو الممك،؛ لينجمي الموقف عن فوز الزوج بزوجتو وعيشو بيناء.
نالحظ الشيء ذاتو في شخصية الزوجة تمرة في حكاية "تمرة" (الغول ،د.ت ،ص  )54التي تقف إلى جانب زوجيا ،وتعينو عمى
الحياة ،وتكاليفيا ،وفي حكاية "أم عمي وأبو عمي" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص  (283تدفع الزوجة زوجيا لمعمل ،وترشد ذلك
الكسول الذي ال يحسن عمل أي شيء ،إلى طريقة لكسب رزقو ،فتشير عميو العمل في الحجب "لمحب والحبل ،والرزق ،والزواج"
وقد وفق في ىذا العمل أيما توفيق ،وجاءىم الرزق الكثير من أوسع األبواب (الجوىري ،1980 ،ص .)371
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الغيرة
تتصف المرأة أحيانا بالغيرة ،أكثر من الرجل .فالغيرة تسكن بين جوانحيا ،وبالذات من بنات جنسيا ،ممن أوتين حظا أحسن
منيا ،وىذا يدفعيا إلى توجيو النقد القاسي ،بل وتدبر المكائد بطرق شتى ،ففي حكاية "بميبل الصياح" و"جميز بن يازور" و"جبينو"
و"الست تتر" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص )164 ،119 ،115 ،102و"شجرة الدوم" و"شقائق النعمان" (برغوثي،1998 ،
ص .)327
يظير ىذا العنصر بشكل جمي بين الفتيات .يرجع "شيد لينجر" عنصر الغيرة إلى مجموعات من العوامل السيكولوجية المسؤولة
عن ىذه الظاىرة وىي:
-1غيرة الحرمان الناشئ عن فقدان الحب المشترك سواء أكان فعميا أم عن مشاعر النقص المرتبطة باعتبار الذات.
-2الغيرة الناشئة عن األسى الذي يعقب فقدان الموضوع وما يصحب ىذا الفقدان من عداوة نحو المسؤول عنو.
-3الغيرة والعداوة المقرونة بيا يوجيان إلى موضوع الحب أو إلى الند ذاتو (شيد لنجر ،1958 ،ص .)107
الغفمة والغباء
تعكس الحكايات الشعبية بعض التصرفات التي توحي بالغباء -لمتندر غالبا -ففي حكاية "أم عيشة" (كناعنة ،وميوي،2001،
ص  )202يتصف الطرفان – الذكر واألنثى -بالغباء ،وفي حكاية "منجل" (كناعنة ،وميوي ،2001 ،ص" )197أم فتحي"
(الراوية سعده صالح ،جبع ،جنين 66 ،عاما  )2011/4/4 ،وحكاية "جموكم" (الغول ،د.ت  ،ص  )156تبدو تصرفات المرأة
الغبية سببا في تفكير الرجل بالتخمص منيا ،أو ىروبو من البيت ،إذ تتسم أم فتحي باليبل ،وتتسم أعماليا بالغباء ،يحكى أنيا
في يوم من األيام طمب منيا زوجيا أن تطبخ لو حبة عدس  -أي قميال من العدس -عمى سبيل المجاز ،فاستجابت لو ،وطبخت
حبتين من العدس فقط ،واحدة وضعتيا عمى "لقن" (لقن :وعاء لوضع الطعام) الخبز لزوجيا ،ووضعت األخرى عمى "لقن" الخبز
الخاص بيا ،غضب زوجيا لما رأى ما صنعت وسأليا متسائال" :شو ىذا؟ "فأجابتو" أنت قمت اطبخي حبة عدس ،وأنا طبخت
حبتين ،عمى بقمبك مش شايف ،حبتك عمى لقنك" قرر الزوج أخذىا خارج البيت والتخمص منيا ،إال أنيا تعود مرة ثانية فيستسمم
لألمر الواقع.
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وفي حكاية "جموكم" تقرر امرأة اسميا جموكم تغيير اسميا ،الذي كان يزعجيا ،فاشترت اسما من رجل نصاب ،أوىميا أن اسميا
قد تغير ،إلى "يا سعادة من ناداك ،يا ىناء من رددت عميو "وأوصاىا بعدم االستجابة ألحد ،حتى ينادييا بيذا االسم ،ولما عاد
زوجيا رمضان إلى البيت ،وعمم بما حدث ،قال ليا بغيظ شديد" :إني مسافر منذ الميمة ،سأضرب في أرض اهلل الواسعة ،فإن
رأيت شخصا أشد حمقا منك عدت إليك ،واال فمن أعود إلى ىذا البيت" غادر البيت منزعجا ،وبعده مروره بأحداث كثيرة عاد
إلى زوجتو قائال" :تعالي يا سعادتي ،وىناي ،لقد رأيت رجاال ونساء ،تعتبرين بالنسبة إلييم فيمسوفة ،فأنت أذكى من ربع العالم".
(الغول ،د.ت ،ص.)165

العفة والطهارة
تخمع ىذه الصفة بالذات عمى المرأة ،سواء أكانت زوجة أم أختا أم ابنة؛ ألنيا بعفتيا تساعد عمى بناء أسرة متماسكة ،زارعة في
نفوس أبنائيا قيما تربوية رفيعة ،ويعد موضوع "العرض" من أىم األمور التي يحرص المجتمع الفمسطيني الحفاظ عميو؛ ألنو
معيار خمقي ،يشي بالشرف واالستقامة وكمال الخمق؛ ألن دخول المرأة في عالقة جنسية غير مشروعة ،يعد ذنبا عظيما لشرف
العائمة.
يظير ذلك جميا في حكاية "المي وقعت في البئر" (كناعنة ،وميوي  ،2001،ص  )267حين قدمت فتاة رغيفا من الخبز لتاجر
جائع ،وىو ييم بمغادرة المنزل نبح كمب ،فوقع في البئر ،قدمت لو المساعدة مرة أخرى بإرسال حبل لو ،محاولة إخراجو ،لكنيا
لم تستطع رفعو فوقعت عنده ،فقال ليا الرجل" :ال حول وال قوة إال باهلل ،اقعدي يا خيتي ،أنت أختي في كتاب اهلل" (كناعنة،
وميوي ،2001 ،ص  ،)267جاء الحراث وأخرجيما من البئر ،وشرحت لو ما حدث ،وطمبت منو عدم إخبار إخوتيا السبعة،
ونالحظ أن الفتاة لم ترتكب إثما ،وعمى الرغم من ذلك خافت من إخوتيا ،وىذا يدل عمى العقمية التي تصدق كل ما تسمع ،في
أمور العرض ،ويتكرر الموقف نفسو في حكاية "مقطعة الديات" (كناعنة ،وميوي ،2001،ص .)218
ذكرت الحكايات السابقة العفة بشكل صريح ،إال أنيا أحيانا تستخدم الرمز ،إلبراز الغرض ذاتو ،فالغول يرمز إلى الرجل الذي
يريد سموك غير سوي مع الفتاة ،كما في حكاية "بنت الراعي والغول" (األشيب ،1983 ،ص  ،)263و"شمعة مفرقة السبعة"
(الغول ،1966 ،ص .)136
مجلت الجامعت العربيت األمريكيت للبحوث ،مجلد ( ،)1العدد (85 )1
20

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaup/vol1/iss1/6

Dawabsheh: Women in Palestinian Folk Tale

محمد دوابشت وايمان فشافشت

المرأة في الحكايت ...

الخاتمة
بعد المضي في الحديث عن المرأة في الحكاية الشعبية الفمسطينية ،ال بد من وقفة لتمخيص أبرز ما عرض فييا من قضايا،
ونتائج خمصت إلييا:


الحظنا أن لممرأة أث ار في الفكر اإلنساني منذ العصور القديمة ،وقد ارتبطت منذ تمك العصور بمكانة خاصة في النفوس،
فنظروا إلييا نظرة إعجاب وصمت إلى درجة التقديس التي تحمل بين ثناياىا معاني العبادة واأللوىية.



تعد المرأة نموذجاً إنسانياً أكثر من كونيا فردا يطرح ىمومو الشخصية ،فالقضايا التي تطرحيا ىي قضايا جمعية ،فيي
تطرح قضية الزوجة واألخت واألم وزوجة األب والضرة والكنة.



تميزت المرأة بمجموعة من الصفات الجسدية والمعنوية ،كالجمال والشجاعة والحب والغباء والعفة والطيارة.



إن كثي اًر من الموتيفات الواردة في الحكايات الشعبية تنطوي عمى أبعاد أسطورية مغرقة في القدم ،فمم يأت تشبيو المرأة
بالقمر أو الغزال جزافا ،وفي ىذا دليل عمى إرثنا العريق الذي يضرب بجذوره في أعماق التاريخ.

إن تراثنا الشعبي ومن بينو الحكاية الشعبية آخذة بالذوبان واالضمحالل ،ليس فقط بفعل العدو الصييوني ،بل بسبب إىمال أبناء
الشعب الفمسطيني الذين يغفمون عن تدوينيا من أفواه الجدات والمسنين ،واالبتعاد عنيا أكثر فأكثر من خالل إحالل الحكايات
التركية ،واألجنبية الغريبة قمبا وقالبا ،محل تراثنا وعاداتنا وارثنا الحضاري.

المراجع
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Abstract
This paper examines the wemen are portrayed in the Palestinian folktales. Of special interest are the social spiritual, psychological and sexual portrayal of women in the roles they assume: mother, sister, wife, daughter,
daughter-in-law and fellow wife.
It also investigates both the negative and positive mythical depictions of women in Palestinian folk tales. Later, the
paper draws a comparison between this portrayal and the way women are featured in modern social and psychological science. Inspired by the relevant approaches, particularly the mythical approach, the paper used the
descriptive analytical approach.
Keywords: Folk tale, women, the image of women, myth.

91 )1(  العدد،)1(  مجلد،مجلت الجامعت العربيت األمريكيت للبحوث
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaup/vol1/iss1/6

26

